











































The Evolution of Cell Adhesion Molecules  













ルマン(1992)、 Edelman and Crossin (1991)、 Hynes 
and Zhao(2000) を参考のこと。 







SUPERFAMILY 1.75 (Wilson et al. (1999))の
データベースから検索し、ドメイン構造は
InterProt (Mitchell, et al. (2015))およびSMART 










































1 W4YQF1 1 1
2 W4YRP2 1 3
3 W4YZZ5 1 7
1 W4Y9W5 2 1
2 W4YJ86 2 1
3 W4Z8K8 2 1
4 W4YIU9 2 1
5 W4XR57 2 1
6 W4XT65-2 2 3
1 W4ZIE1 3 1
2 W4ZID7 3 2
3 W4Z983 3 2
1 W4ZEX8 4 2
2 W4XYZ4 4 4
3 W4XLP9 4 5
1 W4Z0T9 5 1
2 W4YMJ8 5 1
3 W4ZJN2 5 1
4 W4XSH3 5 2
5 W4Y556 5 2
6 W4Y286 5 6
1 W4YJ84 6 2
2 W4ZBH3 7 5

























































































1 H2YDY4 3 5
2 H2YDY5 3 3
3 H2YDY6 3 7
1 H2YDX9 4 3
2 H2YDY1 4 4
3 H2YDY0 4 4
4 H2YDY2 4 5






































1 C3YFY7 1 1
2 Brf126729 1 1
3 C3ZUH6 1 3
4 C3ZAA1 1 4
5 C3ZUH5 1 5
1 Brf282017 2 13 Sidekick-2*
2 C3ZMZ0 3 1 Nephrin*
3 Brf99908 3 9
1 Bref112669 4 3
2 C3ZJJ7 4 5 Protogenin
3 Brf249832 4 6 Neogenin
1 Brf91735 6 5
Nr-CAM














































































1 S4RFI9-2 1 4 DSCAM*
2 S4RX78 2 2 Turtle B*
3 S4RDQ4 1 5
4 S4RDP0 2 5 Nr-CAM*
5 S4RDQ0 2 5
1 S4RZ87 3 3 Robo1*
2 S4RZ80 3 3 Robo2*
1 S4RB00 4 2 DCC3
2 Q5XNV8 4 6 DCC2
3 F2W8N3 4 6 DCC1
1 S4RV72 5 2 NCAM































椎 動 物 のIgSF-CAMは、Roundabout homolog 











































































































1 M3XIQ6 1 1 IL-6Ra*
2 M3XL83 1 2 -
3 H3AZJ1 1 2 Robo4*
4 H3AW18 1 4 -
5 H3BGW9 1 5 GCSFR
6 H3B6J6 2 13 Sidekick-1*
1 H3B7T2 3 2 DCC3*
2 H2ZY75 3 2 NCAM-2*
3 H3AVP4 3 4 L1*
4 H3B5H2 3 5 Protogenin*
1 H3B9Q7 4 2 Turtle A*
2 H3BF90 4 2
NCAM*
3 H2ZSB0 4 2
4 H3A9I9 4 3 Robo2*
5 H3AQ39 4 4 BOC*
6 H3B4R7 4 5 DCC4
7 H3BG74 4 13 Sidekick-2*
1 H3A769 5 2 Turtle B
2 H3BCW7 5 2 CODN*
3 H3ATM3 5 3 Robo3
1 H3AR28 6 1 Nephrin*
2 H3ABE0 6 4 L1-like
3 H2ZWT3 6 5 Nr-CAM
4 H3B4Q9 6 5 Neurofascin
5 H3BG57 7 6
DSCAM*



























































































脊椎動物のIgSF-CAMはL1 like(Close homolog 
─ 140 ─
環境と経営　第22巻　第２号（2016年）




















































IgSF-CAMで、8種 類 あ っ た。 さ ら に、FN
Ⅲドメインを2個持つIgSFと3個持つIgSFに
分類される。前者には、P13591、O15394、











1 P08887 1 1 IL-6Ra
2 Q14626 1 2 IL-11Ra
3 Q99062 1 5 GCSFR
4 P40189 1 5 IL-6Rb
1 Q8IVU1 4 2 DCC3
2 Q9BWV1 4 3 BOC
3 Q2VWP7 4 5 Protogenin
4 Q8TDY8 4 5 DCC4
5 P43146 4 6 DCC1
6 Q92859 4 6 Neogenin(DCC2)
1 P13591 5 2 NCAM
2 O15394 5 2 NCAM-2
3 Q9UPX0 5 2 Turtle B
4 Q9P2J2 5 2 Turtle A
5 Q9Y6N7 5 3 Robo1
6 Q9HCK4 5 3 Robo2
7 Q96MS0 5 3 Robo3
8 Q4KMG0 5 3 CDON
1 O00533 6 4 L1-like
2 P32004 6 5 L1
3 Q92823 6 5 Nr-CAM
4 O94856 6 5 Neurofascin
5 Q7Z5N4 6 13 Sidekick-1
6 Q58EX2 6 13 Sidekick-2
1 O60500 8 1 Nephrin
2 O60469 10 6 DSCAM


































1 B3RUE5 1 1
2 B3S1N0 1 1
3 B3S2D2 1 1
4 B3S1F9 1 2
5 B3S1M8 1 2
6 B3RI08 1 3
7 B3SDW1 1 3
8 B3RXC1 1 5
9 B3RQ47 1 13
1 B3RIV0 2 4
1 B3RTM7 4 1
2 B3S5W2 5 2
3 B3RQR1 6 3
4 B3SCK6 6 5
1 B3SCT4 9 1
　第1のグループは、Igドメインを1個持つ
IgSF-CAMで9種類あった。この内、B3RUE5、




























































































































 NCAM:Cunningham et.al.(1987)、L1:Moss et.al.
(1988)、DCC:Keino-Masu et.al.(1996) 
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